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PACT" BACTERIOLOGICAL AIR the from to De 
cember， 1993. 
1'he bacterial cont告ntsin dining rooms， stud日ntsha11 tI1e r日search
tended to increase in to and to decreas日出 December. 1'hose were 
to temperature and relative humidit)人1'hecontents were fewer in kitchen 
B 1 than in other spaces. 
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1'he isolation 日nciosof those were shown to vary in告achseasons. 
rods wero isolated at the during July， grarn-
d1日rmg cocci 
and micrococci at the hii::hest durin註‘ November.
Th日detocUvo of αureusαmong airborne bacteria was 
that of Bαcillus cereus， that of S.αureus among was 32 
% and in July， B昭 cereusarnong bacilli was 24 %， in November 















































1¥: Kitchen B" B: Dining Bl， B2， Kitchen B2， C: 
Stuclents hall 
3.空中浮遊細菌の捕集方法








































Apr. July Nov. Dec 
Fig. 1. Bacterial contents of indoor-air in Wo-
men's Junior 
CFU: For・ Unit/lOO~ of au 






















































Apr. July Nov. Dec 
Fig.2. The relationship between the bacterial 
contents of indoor-air and the temperatur8， 
the relative humidity of research rooms‘ 
く〉ー， Bacterial contents (CFU) ; 
騒騒， Relative humidity (%)鴎醐，Ter即日1'-
乱ture(OC). 
ぷ
Apr， July No¥'. Dec Apr. July Nov. Dぽ Apr. July Nov， I肌 Apr. July Nov. [閃 Apr， July Noy， Dt乙 Apr. July Noy. Di)( 
3巾 Bacterialconstituents of airborne flora. 
Symbols問題覇，Staphylococci図翻， Micrococci ;匪盟， Gram (+) cocci excepting Staphylo 
cocci and Micrococci跨要望， Gram (ト)sporeforming rods ι=:J， Gram (十)non-sporeform 


















には11月 る ホ，_Jt/の場 11月， 12月がそれぞれSωαrneri 6%)， 0 
と った。 %) った。測定期間を通して，食中毒の原因
属 となる S.aμreusはStaphylococciの22.6%，全
;を.4 ~こ 浮遊細菌の2.1%の検出 であった。測定月~Ij'("




















July Nov Dec 
4. Di臼tributionof sp 
1也三品 ，S. epidermidis， 
， S.gallinaum ; ，8. haemolyticus; 
. S.hominis ; ， 8.hyicus;麟鞠 7 ぷ
lentus :需覇 1S. lugdunensis ;由回， S，si丹1U











Apr July Nov Dec 
detective of S. 
allreus among airborne bacteria and MRSA 
arnong S.αureus. 









でんぷん分解菌である 1~ 4型は 7月


















July Nov Dec. 
}i'ig.6旬 Themonthly detective 
cereus among airborne 
bacilli. 
of B. 
Symbols:メ B.cereus among airborne 
bacteria;十 .B. cereus among airborn白
bacilli 
女子短大における厨房，食堂，学生ホールの空中浮遊細菌に関する研究H













村山恵美子 ，1 t~ -、
を占める恒i止型が秋から冬にかけて
ことからも秋季には特に注意すべきであろう。
4 月~月にカサ?で匂 エー アー けー ンプラ…
(日本ゼネラル(株))を用いて，







































合は 7月が一番多く， 32%であった。また， S
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